





Application to a University Course Timetabling Problem 

















































































































































































































という拡張モデル RCPSP/τ（Resource-Constrained Project Scheduling Problem 
with time-dependent resource parameters）[3]を用いて汎用的なプロジェクト



































































































































































































































































































































[1]   Brucker, P., Drexl, A., Mohring, R., Neumann, K. and Pesch, E.: “Resource-con-
strained project scheduling: Notation, classifi cation, models, and methods”, Eur. J. 
Oper. Res., Vol.112, pp.3-41（1999）
[2]   Carter, M. W., Laporte, G.: “Recent Developments in PracticalCourseTimetabling”, 
In Burke, E., Carter, M.,（eds,）: Practice and Theory of Automated Timetabling 
II, Lecture Notes in Computer Science, vol.1408. Springer, Berlin, pp.3-19（1998）
NP完全
[3]   Hartmann, S.: Project Scheduling under Limited Resources, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg（1999）
[4]   Hartmann, S.: “Scheduling medical research experiments – An application of proj-
ect scheduling methods”, Manuskripte ausden Instituten fur Betriebswirtscaftslehre, 
No.452, Universitat kiel, Germany（1997）
[5]   野々部宏司，茨木俊秀：“汎用スケジューラ― RCPSPによるアプローチ―”，オ
ペレーションズ・リサーチ，第45巻第3号，pp.10-16（2000）
[6]   Klein,R.: Scheduling of Resource-Constrained Projects, Kluwer Academic Publishers
74
（2000）
[7]   Kolisch, R. and Sprecher, A.: “PSPLIB-A project scheduling library”, Eur. J. Oper. 
Res., Vol.96, pp.205-216（1997）
  （http://www.bwl.uni-kiel.de/Prod/psplib/index.html）
[8]   堀尾正典，鈴木敦夫：“時間制約のある RCPSP/τを用いた汎用スケジューラの開
発”，日本経営工学会誌，Vol.54，No.3,（2003）
[9]   堀尾正典，鈴木敦夫：“RCPSP/τモデルを用いたナース・スケジューリング問題
の解法”，南山経営研究，Vol.17，No.3，pp.155-173（2003）
[10]   堀尾正典，鈴木敦夫：“RCPSP/τに対するベンチマーク問題の作成と汎用スケ
ジューラの定量的性能評価”，日本経営工学会誌，vol57，No.1,（2006）
[11]   Petr Slechta: “Decomposition and Parallelization of Multi-resource Timetabling 
Problems”, In Burke, E., Trick, M., （eds.）: Practice and Theory of Automated 
Timetabling V, Lecture Notes in Computer Science, vol.3616, Springer, Berlin, 
pp.177-189（2005）マルチリソース
